









































This paper discusses the traditional use of birds in fortune-telling in China and Ja-
pan, and the Chinese characters used in this custom. Fortune-telling through birds, intro-
duced from China into Japan between the latter part of the Jomon period and the Yayoi 
period, remains popular in both countries, particularly in the south of Changjiang. The 
custom also endures in Shanchao and Zhouchao, where Chinese characters originated 
and were developed, and its history can be traced in Chinese characters. 
Shizuka Shirakawa has systematized and explicated each Chinese character used in 
bird fortune-telling, developing a seminal methodology in the study of ideograms. In this 
paper, I choose some of the characters included in his research̶「鳥」・「隹」・「鳴」・「唯」・
「雖」・「鳳」・「風」・「 」̶and examine the etymology of each through a historical inves-
tigation of the old Chinese custom using Shirakawa’s methodology in order to reevaluate 
the explication of the selected Chinese characters.
Old Customs and Chinese Characters Related 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「 　 」一期　“亡它 ”　前二・二四・八
「 」一期　前一・一六・六
が載せられている。それらは、金文に至って



































































































「 　 」一期合一九五、「 　 」一期人三〇三二、
「 　 」一期後上三一・一四、




「 　 」三期粋八二六、「 　 」三期粋八三一、
「 　 」三期粋八四四、「 　 」三期續二・
一五・三、「 　 」四期合集三四一三七、
「 　 」五期前三・二八・四、「 　 」五期前三・
二九・二
この一覧より、「鳳」の甲骨文字の特徴を挙

























の符号として使われる。「服」は金文に「  　 （毛
公鼎）」・「  　 （克鼎）」があり、「朕」は金文に

























































































































































































































































































向之辞，只见 “自西”、 “自北”，又以 “自北”为多，













































































「 　 」一期合二八九、「 　 」一期乙三四四一、
「 　 」一期前四、五三、四

















































































































「 　 」周早期　盂鼎　　「 　 」周中期　 鮎
　　「 　 」春秋時代　 王鼎　























































































































































































3 ） 図版 1林巳奈夫『中国古代の神がみ』吉川弘文
館（2002.3）p.84
4 ） 図版 2陳徳安『三星堆―古蜀王国的聖地』四川
人民出版社（2002.1）p.76
5 ） 図版 3　林巳奈夫『中国古代の神がみ』吉川弘文
館（2002.3）p.63






8 ） 図版 6浙江省紹興市坡塘 306 号墓出土の「伎楽
銅屋」『全国出土文物珍品選』文物出版社（1987）























18） 図版 8・図版 9　同上 p.130







































































図版 6　浙江省紹興市坡塘 306 号墓出土の「伎楽銅屋」
図版 8　アカ族の村の門
図版 10　村の門の柱の根元に置く男女の祖先像 図版 11　男女の祖先像
図版 9　門の鳥・注連縄・鬼の目
図版 7　蘆笙柱「広西壮族自治区融水県の村で」
92 同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第29巻　2012年
図版 12　池上曾根遺跡の鳥（大阪府立弥生博物館蔵）
図版 13　長沙馬王堆出土帛画（8）
図版 14　『小校經閣金文』拓本「三巳錞干」
